






























From Empires to Civil Society: Social Theory for Citizens
 SHOJI Kôkichi
Abstract
　　How do citizens frankly analyze their society, repeatedly removing uncertain 
knowledge or views they have unconsciously learnt? A society has four basic 
aspects --- communality, stratification, system-ness, and ecological restrictions. 
People raise a society as a communality (to live together), but it is transformed 
into a stratification (difference between upper and lower) while they are not 
aware. Through conflicts of these societies, a huge pyramid-shaped society --- a 
stratified society or a class society ---emerges. However, since equality generated 
by communality and inequality stressed by stratification cannot co-exist, societies 
try to mitigate this contradiction with such apparatuses as religion, state, market 
and city, and are more or less systematized. The first system is an empire. An 
empire singularizes a body on the top of the pyramid-shaped society with some 
religion and the thus-born emperor creates a state and builds a city as the center 
and tries to control economy which is developing market. The empire tries to 
expand its territory as large as possible for the universal ideas of its religion, but 
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necessarily fails and falls due to the limitations of its mainly agricultural 
productive forces. On the contrary, a civil society as the second system is created 
by citizens who grow up in cities by expanding market economy, by replacing 
religion with science and technology, by democratizing the state government, and 
by expanding cities and urban societies to reach all over the world. However, 
while capitalism generates frictions between the capitalist and the working 
classes, major civil societies, by putting forward different nations as their basic 
communalities, struggle each other by their nation states, colonize the rest of the 
world, and drive the humankind through imperialist wars to a crisis of 
extermination. This crisis has been barely overcome, but, since almost all newly-
born societies, through colonial independence revolutions, have built their own 
nation states to achieve economic growth, the environmental disruption has 
extended across the globe so that the global ecological system itself is now on the 
verge of an unprecedented crisis. In order to break through this predicament, 
citizens must recognize that human societies are also parts of the nature, create a 
world civil society overcoming conflicts among nation states, and invent even a 
global civil society as a social and ecological system by internalizing more and 
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、市民のための社会理論
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なの
だが、他の意味では私たちが十分に認識できない存在そのもの、つまり即自の世界



















































































































































































































































































































































































4 4 4 4
と呼んでおきましょう。社会膨張は、強い社会の側から
する弱い社会の排除と包摂の過程です。
　図 1 をご覧ください。A, B, C という三つの社会があり、その力の差が A＞B＞C という
順だったとすると、戦争の結果、社会は右側に描いたような、共同性と階層性の矛盾と統
一、すなわち矛盾的統一体となるでしょう。これが階級社会
4 4 4 4
の原型です。戦争の結果とし
て、社会 B, C の指導層 B′, C′は殺されるなどして除かれ、排除されます。大きな社会は、
社会 B, C の被指導層が社会 A の価値を受け入れる――いやいやながらにせよ、時として
喜んでにせよ――かぎりで包摂され、新しい大きな共同性になる。しかし同時にこの社会














　いわゆる古代奴隷制の形成がこれに関係します。つまり、図にみる B や C が奴隷なの
ですが、C が包摂されるまでに B が A に内化され「同化」されてしまっていれば、平民
A＋B にたいして奴隷 C が生じます。しかし、肌の色の違いなどに象徴される人種的差異
から B の A への内化や同化がなかなか進まないと、B は A と C のあいだにいわば異化さ




























さかったばあいには、図にみる A と B、B と C などのあいだの内化や同化が早く進み、そ
の分だけ A′つまり支配層と A, B, C など被支配層との差が目立ち、強調されるような社会
形成が進みました。日本では、もともと A′は天皇家とその周りの支配層だったわけですが、
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から解放されるとと
もに民族の呪縛
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）と
いう階層性と、労働者階級を含めた全市民の民主主義社会（シティズン社会
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）や年齢差別（エイジズム












































































































































































































































































































































































































































































































































のあいだに浸透し、4 世紀にはついに公認され (313)、国教化されます (380)。ローマ帝国は


















































20 世紀にまでつづき、孫文の辛亥革命によってようやく 1912 年に最終崩壊するのです。
他方西では、13 世紀末に東ローマ帝国とルーム・セルジューク朝との国境地帯から現れた
オスマン君候国が、14 世紀以降急速に成長してオスマン帝国
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Interesse にもとづくものであり、マルクス流にいえばイデオロ
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（ネーション
4 4 4 4 4
・ステート
4 4 4 4
）の形成です。そのために市民たちは、国家を宗教から分離しよ
うとします。いわゆる政教分離
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と止めどない産

























家権力の奪取と新国家建設という展望が示されて、19 世紀から 20 世紀にかけての世界史
を大きく動かしたことについては、別稿でみたとおりです。これにたいして他方では、労
働者――そして女性や少数民族など――も対等に政治に参加させるべきだという普通選挙
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無限拡大
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に近づいていき、それと並行して、地球生態系をできるだけ内化していく、
その度合いに応じて地球市民社会





















にしたり、明らかな誤訳などを少しでもあらためるため United States of America をアメ
リカ合州国と表記したりしている。これらについて、あらゆる種類の感想を kokshoji@
nifty.com にお寄せいただければ幸いである。なお、「市民学入門」そのものは、別稿と
本稿に、第三部「『帝国』か地球市民社会か：市民による現代社会分析」と第四部「市民
たちに今できること：市民的実践の指針」を加えて完成され、近未来に刊行される予定で
ある。
